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V e r m e r k

-.-.-. -.- .- .-. - .-.Betr.: Besprech1.mg mi t Hans S . J a c o b s e n , in I.:oss

am 17 . 9 . 1942 .
Die J3esprechung, die in auBerordentlich

kameradsc~1aft

licher I< orm verlief, h2.tte leider in sachlicher Beziehung
ein sehr mageres ~rgebnis .
1

Zur Personlichkei t von J·acobsen: J . ist von Hause aus
Gchiffsmakler m1d betreibt in Ilossein groBeres

Gesch~Lft

dieser Branche, das er vom Vater ererbt hat und in dem
durchschnittlich 12 Angestellte beschaftigt sind . Die
urspriinglichen Ziele von Jacobsen ·waren akademischer 1i.rt .
Er wollte Hochschullehrer werden, stuclierte in Berlin
Volkswirtschaft und war auch 1 Jahr lang Leiter der norvvegischen Abteil1.mg am Ins ti tut fiir ./el twirtschaft und
Seevei~kehr in ...{iel 1.mter ci.er Lei tung von Harms . .Uer Tod
seines Vo.ters rief ihn dann plotzlich zu:r-i.ick, sodaB er
sein 0tudium nicht abgeschlossen hat . Er gri.-indete dann
die Zeitschrift

11

Ragnarok" im Jahre 1934, die er so gut

wie ausschlie.Glich aus eigenen Litteln finanziert . J.;r
ist al tes N. S . -I.ii tglied, j edoch vor einer Peihe von Jahr en
ausgetreten, weil ihrn die Ic1eenlosigkei t der Bevvegung
ui1d die ttberhandnahme des faschistischen ~enkens nicht
mehr paBte. Vor etwa 1 J dn~ vmrcJ.e er von .uisling c::ufgefo rdert \lieder r.li t zumachen . ::r ist dm1n wieder in die
Fartei eingetreten ur..d -,;rurde Pylkesmann in ,0stfold.
JJer Ragnarok-Lreis ist durch die 2reignisse der 1et53ten
Jahre stark gesprengt vvorden .
~itarbeiter

~inige

der entscheidensten

stehen heute abseits .

· ·achkenner fUr die :iragen , die uns fUr unsere nrbei t besonders interessieren, hat es im

Ragnarok~~eis

leider

ti.berhaupt nicht gegeben . ...-rnch son""t vernag Jacobsen keinen
Namen zu ne:r.L en . A.lle Personlichkei ten, die 2;nf

c:~_esen

Gebieten bisher gearbeitet haben, liegen weltanschaulich
anti m1d sincl heute erlJi tterte Cregner der neuen i . . S . aber
auch .Deutschlands . Jacobsen gl2ubt, di:.1..B es kaurn mo[lich

- 2 ist, · einen solchen

~·

rbeitskreis, wie er in Holland u.I:J.

die nvolk' sche lerkgemeei1Schap 11 zusammengeschlossen ict,
in absehbarer Zeit zustc:mde zu bringen, zumal ouch keine
Personlichkei t vorhanden ist, die eine solche ..~rbei t' von
norwegischer Seite lecl:en konnte .
.LleT

vom SD benannte Ivar

S ae t e r
~r

aufgeschlossene Personlichkeit .

ist zweifellos eine

wird von Jacobsen sehr

geschatzt. 8aeter ist aber ein l.::ann der J:'raxj_s "Lmd dtirfte
als }l'tihrer des U . S . -LehrerbunJ.es auch kaum Zei t haben,
irgenuetvras fiir diese Sache zu tun, zu.m al die Lage durch
die Fachwirkungen des vollig urmotig von der

l: . S .

vom

Zaune gebrochene:n Lehrerstreiks nach vvie vor sehr gespannt ist, und Saeters l:..rbei tskraft voll beansprucht .
.Jer bisher posi tivste Lann des E.agnarok-Lreises, Otto
Sverdrup

L n g e 1 s c h i ~ n

?seudonym

(hat vielfach miter dem

T j a r n geschrieben) hat sich leider rnit

J·acobsen i.iber;rnrfen m1d aus dem -'-'-reis zurtI.ckgezoc;en • .Jabei
sind folgende Tatsachen von Bedeutung: biirnal hat Engelschi;6n den Glauben darm1 verloren, daB die ~; . s . in der
Lage ist, d2.s norwee;ische Leben in der Zukunft zu meistern,
er hat aber auch vrei terhin dc,s Vertrauen in .0eutschls.nd
verloren, dessen Auftreten in :Gorwegen ihn tief erbi ttert
hat . Und zwar nicht so sehr die Tatsache des Bin1'l.arsches,
sondern de..s Verhalten der hier eingesetzten einzelnen
=:Jeutschen, das ..,';.uftreten der Behorden, c:.ie seiner Eeinung
nach m111otigen ErschieBungen und Hiec1.erbrennungen von
Sied.lungen, i;lberhaupt das ganze Auftreten als :Jr-oberer
u11d nicht als ?reund .

!2.s s.us mili tarischen Grfa'lden not -

wendig ist, muB geschehen, Engelschi~n fi.ihlt sich aber
abgestoBen 6.urch die aPolizeimethoden 11 der Vervval t1)_ng .
:t:ngelschipn ist Eistoriker und hat sich auch ein Jahr
lang als Schriftleiter des

11

Jiagnarok" betatigt . Jacobsen

halt es nicht fiir ausgeschlossen, daB sich Lngelschit.m
sogc~r

zu einem Gesprach mi t mir berei t find et . .LJr vri.frde es

begrtiBen, wenn auf cciese leise eine Ankntipfu:ng an al te
Arbei tsbeziehur1gen moglich
.0er zweitbeste Eenn des
T v e i t

.

:F~r

w~ire

~':reises

ist nicht nur

.
ist der I.:usiker Geirr

aus~~bender

i_usilrn:c und

I~om

ponist, sonclern auch musikwissei1schaftlich sehr t2"tj_g.

- .3 Gegenwartig arbeitet er an einem groBeren Buch Uber
Grj_eg •

.i.

uch Tvei t hat sj_ch, aus dens el lJen Grlinden ver-

argert, ga:nz zur-U.ckgezogen, nur ist es nicht zu ej_nem
Bruch mi t Jacobsen geko:rm:nen . ..wr lebt jetzt auf seinem
J3auernhof einso.m Uber dem
lichen

Auffor~erm1g

~Iarda~~ger-1

j ord . · ,iner kiirz-

von Jacobsen, an einem Lei theft mi t-

zuarbei ten, hat er nach ...:.insicht ·t:h:e in die ihm iibersandten Probehefte abgelelmt, weil er an einer Sache nicht
mi tzuarbei ten gedenke, in der ein solcher ~Ier:cschafts auch
standpunkt/gegenLi.ber den germanischen ::·ordvolkern vertrete:n vviirde, wie dies seiner :.~ein:u.ng :nach in mehreren
lrnfsatzen der ]?all sei .
J'~in

wei terer mid sehr beweclicher m1d geistig ressamer

l,,itarbeiter sei .i.,.lbert

r

i es en e r

•

.r .

ist Jurist

mid lebt jetzt als .Advokat in Oslo . Lei6er irlird alJe:;_' eine
Zusarnmenc.i.rbei t mi t

iiesener karnn

n~oglich

sein, weil er

sich mi t "'uisling ::.,o grtlndlich tLberworfen hat, da.D es
sofort zu einem :Jkor1dal kame, vvenn vvir off entliche VerlJin,,ung mi t
zu den

~)

!ieserier c.mfr-elunen vriirden .

.1.Torvvegern, van denen

Iiesener gehort

-.~uisline;

erklart 11 . .it, de,B

sie in jeaer Hinsicht fiir ihI1 indiskutabel seien .
J...thische ::.1 ra3;en hat im t1R.agnarok" Stein
H e y e r d ah 1
in .Derlin "Lmd ist

B a r t h -

behandelt . Burth-Heyerd8tll lebt jetzt
~Ledakteur

J.er norwegischen .n.usgabe

des "Korrespon6.ent von Berlinn .
Hit 3innbildfragen J:u:Lt sich gelee;entlich als
die Frau des .i .inisters Skanke , Ingrid
besch~iftigt .

Sie hat sich ab er j etzt

wohl vv-egen der go.nzen J.'..:am.pfe

l!.I'.l

~utodidB.ktin

G k a n k e ,

ganz

zuri.tckt:;ezo~en,

die :Person ihres I .snnes .

?"Li..r Rc.,ssen:i'ragen nennt Js.cobsen &us dem

~~reis

von

11

:1ag-

narolc11 den scl10n verschiedentlich namhaft t;ermch ten
~

u e 1 p r u cl , _Jo zen t an aer Cs lo er lJniversi tat .

1.he anderen s tancligen Li tarbei ter des Rasna.rok-

~rei

ses

sind ausges1")rochen pr'iktisd1 orientiert und kormn.en a_aher
kam11 fttr eine Arbei t vilie die unsrige in Betrac 1.1t, so
auch 1>fo..l ter
ZU11

F U r

J'ilm ge.:;ai .. gen

besch~fti~t),

s t
lU1C:

(frlihe:;:· .c~rbei ts(:ienst, j etzt zunz
mi t

einem :'.!ilrD -:_i_ber cl en 9 . -'-'-pril

Jer sich mit 3ippenforschm1g befaDt h~t .

- 4 _,..1.1c11 Tor

S t r a n d t

..... rbei ts,.Liens tes i..,_e:rr
J._tcobsen

e:..-l;:lc·~t

zu~ewand t
~ern

sich

es seine Ube1·rni5.Bise

ist den 2_Jrc,ktischen I 1 r2c:;:-;;n 6.es
c..ls ideologische:n ::i:o bleF_er .

berei t, u:r.1sere

l3eb11s:;_::ruci-1ur1~

·~~~'bei ten,

sor1ei t

erlaubt, · .uch wei terhin

ux_._, T·1t zu u11ter-stc~tzen. _...,in C.i:ce:::te::, --nc;ebot
u.ie "-Fj.hrung ei:ne:r .~rbei tscerr·einsch2.ft ir..J Sin~:e der nvolk'

rni t

--~t

sc':en

Ts:~k:e'TI.eenscha21

11

mac.it . Ich .:G.be es nur

zu Ubernehmen, llabe icl: nicht £8c.n~ed.eutet

un~

uf seine viele

._rbeit c:n.__,eE:p::'...elt, um zu versuchen, ob er

,~uf

Jiese ...Jin_'.:;e

1..ce:c Fa::'..l . Ic'1 h'.l te o.uch
Jc0,co1wer. . keines re:_;s L"_r c:en richti,:se.u ~ e,1':.n . .t.ir ist eir..
)OSitiv recu Lert . .J-. s

1h.:: ... _ic_1t

unc;eheuer vi el sei tiG in teressi e1 teT i.::mn, ab er d.ocl1 au ch
vrieJ.erun zu vrni ts ch mi fend urid 1.mstet, urn si ch m1r:.:::-.ehr
eL1su einzi'-'en ....uftn c;
11at eben :.:i.uch \lie

Jir~:licl::.

nor'!e.~isc:ie

ir:.tensiv zu

ni~'.r

en . ..Jr

_:..rbei ts,rnise u_nd u.r .1e:r ·.r"'ni

ri1errpo • ....:.is "mrc,e verei:n,J rt, eich nach ,_o,_;lic ike:i..t reeeln~:.Lli,_;

;icn::;t.::~gs

0s10 '

_t'-;:1

in Oslo zu tro '?i'en.
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